





Effects of  Rhythm Training for Pronunciation of  





















    One of the problems of acquisition of geminated stops for Chinese
speakers(CSs) is that they tend to pronounce or perceive words with geminated
sops as without one morae.  This study investigates effects of rhythm training
using two types of auditory rhythms (rhythm sound; "mora-unit type" & 
"tact-unit type") for correcting CSs' pronunciation of geminated stops by CSs 
(advanced learner of Japanese). 
    The results of ana y is of correctness of pronunciation show that both 
types of rhythm training are effective, and that the training using "mora-u it 
type" is tend to be more effective. 
    And the results of analysis of the length of closure duration geminated 
stops pronounced by CSs before and after training show that the training using 



























































































































































































































































































Table  1 
中国語母語話者の音声に対する日本語母語話者の促音の同定判断の一致率 
 拍単位型指導  タクト型指導 
 指導前 指導後  指導前 指導後 




     指導方法（拍単位型／タクト型）：被験者間要因 
     収録時期（指導前／指導後）  ：被験者内要因 




























3.2.1 要因計画 （2×2の2要因計画） 
     指導方法（拍単位型／タクト型）：被験者間要因 
     収録時期（指導前／指導後）  ：被験者内要因 
3.2.2 結果 
 各条件における平均と標準偏差をTable 2に示す。 
 分散分析の結果，収録時期の主効果が有意であった（F(1,26)=1189.72, p< 
 
Table  2 
先行母音長に対する閉鎖持続時間長の平均(N=14) 
 拍単位型指導  タクト型指導 
 指導前 指導後  指導前 指導後 


















































Beckman, M.E.  1982  Segment duration and the ‘mora’ in Japanese. 
Phonetica, 39, 113-135. 




Han,M.S. 1965 The Feature of Duration in Japanese. Study of Sound, 
10,65-80. 
Hendel, S. 1989 Listening―An introduction to the perception of 
auditory events. Cambridge, Mass: MIT Press. 
城生佰太郎 1988 「ことばのリズム」『言語』, 17(3), 24-31. 
鹿島央 1989 「日本語の等時性について」『名古屋大学言語文化論集』, ⅩⅠ-Ⅰ, 
267-276. 
鹿島央 1992 「日本語のリズム単位とその型について—日本語教育への応用をめ
ざして」 カッケンブッシュ寛子他(編) 『日本語研究と日本語教育』 名古
屋大学出版会, 305-319. 
鹿島央 1995 「初級音声教育再考」『日本語教育』, 86, 103-115. 
窪園晴夫 1993 「リズムから見た言語類型論」『言語』,21(9), 62-69. 
串田真知子・城生佰太郎・築地伸美・松崎寛・劉銘傑 1995 「自然な日本語音声
への効果的なアプローチ：プロソディグラフ—中国人学習者のための音声教育教
材の開発—」『日本語教育』 86, 39-51. 
松崎寛 1995 「音節」の概念を取り入れた音声教育の効果の検証」『平成 7 年
度日本語教育学会秋季大会予稿集』 153-158. 






母語話者と中国語母語話者の比較—」『日本語教育』, 81, 128-140. 




Port,R.F., Dalby,J., & O’Dell, M. 1987 Evidence for mora timing 
in Japanese. The Journal of the Acousticao Society of America, 
81(5), 1574-1585. 
Poser, W.J. 1990 Evidence for foot structure in Japanese. Language, 
66,78-105. 
佐藤ゆみ子 1995 「日本語のモーラリズム—音節数と単語長の間の相関関係—」





土岐哲・村田水恵 1989 『発音・聴解』 荒竹出版 
内田照久 1991 「外国人日本語学習者における長音・促音の聴覚的認知の特徴」 
Japanese Journal of Educational Psychology,41,414-423. 
梅本堯夫 1987 『認知科学選書６ 認知とパフォーマンス』東京大学出版会 
梅本堯夫・辻斎 1983 『リズムの同期分割』（科学研究費補助金「リズム構造の
理解を中心とするリズム行動の研究」研究成果報告書）556-557. 
